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ﺗﻠﻘﻲ " ٔHﰊ :ﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ":ﻟ ٕﻼﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHﱐ
د~ /ﲇ ﲞﱵ <ﺎﻣﻌﺔ ز™ن
~ﺎﺷﻮر اﳉﻠﻔﺔ  -اﳉﺰا„ﺮ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ÝﺴRﺘﻌﯿﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘ¦ﻠﯿﻠﯿﺔ ﳉﻬﻮد " ٔHﰊ :ﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﰲ اﻻٕﲺﺎز ،ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮرات ﻫﺬا اﻟﻌﺎ ِﻟﻢ
ﻟ ٕﻼﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHﱐ ﻣﻦ Vﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" ،وﱔ ﲻﻞ ﯾﺪVﻞ ﲷﻦ ﻣ¢ﻈﻮﻣﺔ ﻗﺮاﺋﯿﺔ ﲥﺪف إﱃ
إ~ﺎدة ﺑﻌﺚ Œﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ ،واﺳ ¢ﻄﺎﻗﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴRﯿﺎﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ا•ﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ٔHﻧﺘﺠﺖ ﻟﻨﺎ ذVﲑة
ﻣﻌﺮﻓyﺔ ﻏﺰ=ﺮة وﻣŸﻨﻮ~ﺔ.
إن اﻟﺴRﯿﺎق اﻟﻔﻜﺮي اîي ﰷن ﺳﺎﺋﺪا ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻬﺠﺮي اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻣﺎ ﻗ•½ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻬﺠﺮي اﻟﺜﺎﱐ،
ﰷن ﻫﺪﻓﻪ ا]ﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻻٕﳝﺎﻧﯿﺔ ˆ ٔ.د hاﻟﻌﻘﻠﯿﺔ1وﱔ ٔHد hﲤﺜ ّﻞ ٔHﺳﺎس اﳊKﺎج واﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻨﺪ
اﳌﺘﳫﻤﲔ؛ وﻣﳯﺎ ﰷن |ﺧŸﻼف ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴRﯿﺎق اﻟﻔﻜﺮي وﻇﻬﻮر ﺗﯿﺎرات `ﻣyﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﯾﺪاﻓﻊ -
ﰻ
ﺗﯿﺎر ﻋﻦ ٓHراﺋﻪ وﺗﻮjﻪ اﳌﺬﻫﱯ اﻟ•ﱊ ،و ٔ:Hﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ "اﳌﻌﱱ "hو "ا ٔ.ﺷﻌﺮﯾﺔ"؛ وﻫﲈ ﻣﺬﻫﺒﺎن
ﳝﺜﻼن ﻃﺮﰲ |ﺳRﺘﻘﻄﺎب ﺑﲔ ٔHوﻟﻮ™ت اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ ،ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎرض ﰲ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻨﺘﺎﰀ.
وﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﳌﻨﺎخ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺴﺎﺋﺪ ٔHﻟّﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻗﻀﯿﺔ اﻻٕﲺﺎز ،ﳏﺎوﻟﲔ اﻻٕ<ﺎﺑﺔ
ˆﻟﴫﻓﺔ ،وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ
~ﲆ إﺷﲀﻻت ~ﺪﯾﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻨﻔﳱﺎ ﻣﻦ ٔHﺳﺎﺳﻬﺎ وﻗﻮﳍﻢ v
آ.ﺧﺮ ˆٕﻗﺮارﻫﺎ ،وﻣﻦ ﰒ ﻣ¢ﺎﻗﺸﺔ اﳌﻨﻜﺮ=ﻦ واﳌﺪّ~ﲔ ~ﲆ اﻟﻘﺮٓHن وﻣﻮاjﳤﻢ ﺑ@ٔد hاﻻٕﲺﺎز ا]اﻣﻐﺔ.
ﻟﻜﻦ ˆﻟﺮﰬ ﳑﺎ ِٔ Hﻟ ّﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﯿﺔ ،إﻻ ٔHﳖﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻻٕ<ﺎﺑﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ¼ﲁّ ﺣyﺜ ّﯿﺎﲥﺎ وﻣﲀﻣﳯﺎ؛ ٔ.ن
ا ٔ.ﺳRﺌ 6ﺣﻮل اﻻٕﲺﺎز ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ،وˆﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎٕن ªﺪود )|ﻧﻘﺮاء( ﻟﻬﺬﻩ اﳌﺴ@ٔ hﻻ ﺗﻨﻐﻠﻖ.

ﯾﻌﺮف "ا:ﻦ <Vون" ~ﲅ اﻟ•م ﺑ@ٔﻧﻪ~" :ﲅ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﳊKﺎج ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻻٕﳝﺎﻧﯿﺔ ˆ ٔ.د hاﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،واﻟﺮد ~ﲆ اﳌﺒﺘﺪ~ﺔ اﳌﻨﺤﺮﻓﲔ ﰲ
ِ ّ -1
|ﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ و ٔHﻫﻞ اﻟﺴRﻨﺔ " .ﻣﻘﺪﻣﺔ ا:ﻦ <Vون :205/2 ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﶊﺪ ا]رو“ﺶ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ا ٔ.وﱃ2004 ،
دﻣﺸﻖ ،دار ﯾﻌﺮب.
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 ïîﻓﺎٕﻧﻨﺎ ﻻ Hﺰﰪ ﺑ@ٔن ﺗﻠﻘﻲ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻟ ٕﻼﲺﺎز ﻣﻦ Vﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" -وﻫﻮ ﻣﺪوﻧﺔ
ا]راﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻮم ﲠﺎ = -ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘyﻘﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟ ٕﻼﲺﺎز ،وٕاﳕﺎ ﱔ وjﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﺪّWﺎ،
ﺗﺪVﻞ ﲷﻦ ﻣ¢ﻈﻮﻣﺔ ﻗﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻬﺎ ٔHﺻﻮﻟﻬﺎ اﳌﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﱵ Œﺮﺗﺒﻂ ﲞﺼﻮﺻﯿﺔ اﳌﺬﻫﺐ اﻟ•ﱊ اîي اﻟﱱم
ﺑﻪ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" وداﻓﻊ ﻋﻨﻪ.
واﻻٕﺷﲀل اîي ﺳRﯿﻌﺎﳉﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺳﻮم ﻫﻮ ªﺪود |ﻧﻘﺮاء واﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻻٕﲺﺎز ﻋﻨﺪ
"اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣﻦ Vﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن"؟ وﳝﻜﻦ ﺗﻔﻜyﻚ ﻫﺬا اﻟ ﺴﺎؤل إﱃ ٔHﺳRﺌ 6ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﯾﲇ:
اﳉﻬﺎز اﻟﻘﺮاﰄ ﻋﻨﺪ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.
اﳌﳯﺞ اﻟﻘﺮاﰄ اîي اﻋﳣﺪﻩ ﰲ ﲢﻠﯿﻞ ﻗﻀﯿﺔ اﻻٕﲺﺎز.
اﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﱵ ﻗﺪWﺎ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣﻦ Vﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن".
وﻗ•ﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻٕﺷﲀل اﳌﻄﺮوح ﻻ ﺑ ّﺪ ٔHن ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاªﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻻٕﲺﺎز ˆﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮﻗﻊ
ﻧﺘﺤﺮى ﰲ ذ ïاﻻٕﳚﺎز اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮا ﳌﻘŸﻀﯿﺎت ﻫﺬا اﳌﻘﺎل.
اﶺﺎﱄ اîي ٔªHﺪﺛﻪ اﻟﻘﺮٓHن ،وﳓﻦ ّ
اﻟﺘﺬوق اﻟﻔﻄﺮي واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﳯﺠﻲ
اﻟﻮﻗﻊ اﶺﺎﱄ ﻟ ٕﻼﲺﺎز ﺑﲔ ّ
ﻣﺮªﲇ mﻠﻮﻗﻊ اﶺﺎﱄ اîي
ﺗﻄﻮر
ﳝﻜ¢ﻨﺎ ٔHن ﳕﲒ ﺑﲔ ﻣﺮªﻠﺘﲔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻻٕﲺﺎز ،وﻫﲈ Œﻜﺸﻔﺎن ﻋﻦ ّ
ّ
ٔªHﺪﺛﻪ اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ،وذ ïﺣﺴﺐ ٔHﺣﻮال اﳌﺘﻠﻘﲔ ،وﳝﻜﻦ ﺣﴫﻫﲈ ﰲ ﻣﺮ 6ªاﻟﺘﺬوق اﻟﻔﻄﺮي Îﲑ
اﳌﻌﻠّﻞ ،ﰒ ﰲ ﻣﺮ 6ªاﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ.
اﻟﺘﺬوق اﻟﻔﻄﺮي واﻟﻮﻗﻊ اﶺﺎﱄ Îﲑ اﳌﻌﻠﻞ:
ّ -1
ﰷن ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻻٕﲺﺎز اﺗﺼﺎل ﺑﺒﺪا™ت Hﺰول اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ،وٕاªﺪاﺛﻪ اﻟﻮﻗﻊ اﶺﺎﱄ اîي ﲡﲆ ﰲ
ٔHﺣﻮال اﳌﺘﻠﻘﲔ وردود ٔHﻓﻌﺎﳍﻢ ،وذ ïﰲ ﻣﺮ 6ªﰷن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻮا ﺷ@ٔوا ﻋﻈ 8ﰲ اﻟﺒﻼÎﺔ
واﻟﻔﺼﺎªﺔ واﻟﺒﯿﺎن ،إذ ٔHن ﻣﺎ ﺳRﺒﻖ ~ﲆ اﻟﻘﺮٓHن۔ ﻣﻦ ٔHﻣﺮ اﻟ•م اﻟﻌﺮﰊ وXرﳜﻪ ۔ إﳕﺎ ﰷن ﺗﻮﻃﯿﺪا ÿ
وﲥﯿﺌﺔ ﻟﻈﻬﻮرﻩ وﺗﻨﺎﻫﯿﺎ إﻟﯿﻪ ﻛﲈ =ﺮى "اﻟﺮاﻓﻌﻲ" ،1ﻓﲀن اﻟﻘﺮٓHن ﻣﻌﺠﺰة ٔHذﻋﻨﺖ ﻟﻬﺎ ٔHﻟﺴRﻨﺔ اﻟﻌﺮب
 1ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺮاﻓﻌﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق1973 ،م ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن واﻟﺒﻼÎﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،158 ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻜŸﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ 9
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اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺑ@ٔﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟ•م ،ﻓ@ٔﻓﴣ ذ ïإﱃ اﳊﲑة وا]ﻫﺸﺔ اﶺﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ٔHﴎار ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼÎﺔ
واﻟﻔﺼﺎªﺔ واﻟﺒﯿﺎن اﻟﱵ ﱂ ﯾﻌﻬﺪوﻫﺎ ﰲ `م ﻗﻂّ ،واﺳRﺘﻄﺎﻋﻮا ٔHن ﯾﺪرfﻮا ﻫﺬا اﻻٕﲺﺎز Zﺴﻠﯿﻘﳤﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻠﳰﺔ ،وﻣﺎ ﺣ•ﺎﱒ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ذوق وﻓﺼﺎªﺔ وﺑﯿﺎن.1
وﻟﻌ ّﻞ ﻣﺎ ُذ ِﻛﺮ ﰲ ﺳﲑة اﳌﺼﻄﻔﻰ -ﺻﲆ ﷲ ~ﻠﯿﻪ وﺳﲅ  -ﻣﻦ ٔHﺧ•ﺎر ﻋﻦ ªﺎل اﳌﴩﻛﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮٓHن
اﻟﺘﻌﺮف ~ﲆ اﻻٕﲺﺎزÎ ،ﲑ ٔHن ﻣﺎ ذfﺮ ﻣﻦ
اﻟﻜﺮﱘ ﺣ ¯yﺗﻠﻘﻮﻩ ٔHول ﻣﺮة ،ﺗﻨKƒﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺮ 6ªاﻟﺒﺪاﯾﺔ ﰲ ّ
ﻫﺬﻩ ا ٔ.ﺧ•ﺎر ﱂ ﺗﺘﻌﺪّ اﻟﻮﺻﻒ ،وﻫﻮ ﻣﺎ =ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺬوﻗﻬﻢ اﻟﻔﻄﺮي اîي ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﻟﻬﺬﻩ
اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺬوق اîي ﱂ “ﺴRﺘﻄﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﺧﻔﺎءﻩ ﰷﻧﺖ اﳌﲀ:ﺮة واﻻٕﻋﺮاض!
ﻓﻌﺘﺒﺔ :ﻦ رﺑﯿﻌﺔ  -وﰷن ﺳRﯿﺪ ﻗﻮﻣﻪ  -ﲰﻊ `م ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ رﺳﻮ - ÿﺻﲆ ﷲ ~ﻠﯿﻪ ّ
وﺳﲅ ﴿ -ﰘ
ﻧﺬ=ﺮا ﻓ ٔ@ َ
ﻛﱶ ُﱒ ﻓﻬُﻢ ﻻ
ﻛﺘﺎب ُﻓ ّ ِﺼ َ
ﻟﺮﺣﲓ ٌ
ﻋﺮض ُٔ H
ﻠﺖ ُ ™ٓHﺗ ُﻪ ﻗﺮءا Nﻋﺮﺑ /ﯿﺎ ﻟﻘﻮ ٍم ﯾﻌﻠﻤﻮن ً
ﺗﲋﯾ ٌﻞ ﻣﻦ ا ِ
Zﺸﲑا و ً
ﻟﺮﺣﲈن ا ِ
ﺎب ْ
ﻓﺎﲻﻞ ِاﻧ vﻨﺎ
ْ“ﺴ َﻤ ُﻌﻮن وﻗﺎﻟُﻮا ﻗﻠﻮﺑُﻨﺎ ﰲ ٔHﻛﻨٍ vﺔ ﳑّﺎ ﺗﺪﻋُﻮ Nإﻟﯿﻪ وﰲ ٓHذا ِﻧﻨﺎ و ْﻗ ٌﺮ وﻣﻦ ﺑﯿ ِ¢Sﺎ وﺑَ ¢ِ +ﻚ ِﺣ ٌَ K
~ﺎ ِﻣﻠُﻮن﴾Hٔ .2ﻧﺼﺖ  ÿﻋﺘﺒﺔ ،و ٔHﻟﻘﻰ ﯾﺪﯾﻪ Vﻠﻒ ﻇﻬﺮﻩ ﻣﻌﳣﺪا ~ﻠﳱﲈ “ﺴRﳣﻊ ﻣ¢ﻪ ،ﰒ اHﳤšﻰ رﺳﻮل ﷲ -
ﺻﲆ ﷲ ~ﻠﯿﻪ ّ
وﺳﲅ  -إﱃ ﻣﺎ اHﳤšﻰ إﻟﯿﻪ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﰒ ﻗﺎل  ˆHٔ " ™ :ÿاﻟﻮﻟﯿﺪ" ﻗﺪ ﲰﻌﺖ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ
ﻓ@ٔﻧﺖ وذاك ،ﻓﲀن ٔHن ﲢﻘﻖ اﻟﺘ@ٔﺛﲑ وا]ﻫﺸﺔ اﻟ›=ﻦ ٔªHﺪ²ﲈ اﻟﻘﺮٓHن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺪ ّل ~ﻠﯿﻪ ﻗﻮل " ٔHﰊ
اﻟﻮﻟﯿﺪ" إﱐ ﲰﻌﺖ ﻗﻮﻻ وﷲ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ َ
ˆﻟﺴﺤﺮ وﻻ ˆﻟﻜﻬﺎﻧﺔ،
ﻣ ½Íﻗﻂّ ،وﷲ ﻣﺎ ﻫﻮ ˆﻟﺸﻌﺮ وﻻ ّ
ﰒ ﻗﺎل :وﷲ ﻟﯿﻜﻮّHﻦ ﻟﻘﻮ ÿاîي ﲰﻌﺖ ﻧﺒ@ٔ ﻋﻈﲓ 3وﻫﻨﺎك ٔHﺧ•ﺎر ﻛﺜﲑة ﺗﺪ ّل ~ﲆ ٔHن ﻗﻀﯿﺔ اﻻٕﲺﺎز
ﻟﻬﺎ إرﻫﺎﺻﺎت ﻣ¢ﺬ ﺑﺪء Hﺰول اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ،ﻣﻦ ذHٔ ïﯾﻀﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺞ ﺑﻪ "اﻟﻮﻟﯿﺪ :ﻦ اﳌﻐﲑة" ﺣ ¯yﻗﺎل
ﻋﻦ اﻟﻘﺮٓHن :وﷲ إن ﻟﻘﻮ ÿﳊﻼوة و ٕان َٔ H
ﺻ½ ْ
ﻟﻌﺬ ٌق)ﻟﻌ ِﺬ ٌق( و إن ﻓﺮ~ﻪ ﳉﻨﺎة )ﻣﺎ ُﺟﲏ ﻣﻦ ّ
ﰻ ﲦ َ ٍﺮ(
و Îﲑ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ ،ﳑﺎ ّ
ﯾﺒﲔ fﴪ اﻟﻘﺮٓHن ٔ.ﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر اﳌﴩﻛﲔ ا=îﻦ ﰷﻧﻮا ﯾﻈﻨ-ﻮن ٔHﻧﻪ `م ﻣﻦ ﻗ•ﯿﻞ
`Wﻢ.
Îﲑ ٔHن ﻣﺎ ورد ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺼ¦ﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام mﻠﻘﺮٓHن =ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺪة ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻊ واﻟﺘ@ٔﺛﲑ ،ﻛﲈ
=ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ا~ﱰاﻓﻬﻢ ﺑ@ٔﻧﻪ `م ﻣﻌﺠِ ﺰ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆ ّﻛﺪﻩ ردود ٔHﻓﻌﺎﳍﻢ اﻻٕﳚﺎﺑﯿﺔ ،ﲝﯿﺚ ﲢﻮﻟﻮا ﻣﻦ ªﺎل
إﱃ ªﺎل ،وﲢﺪث Îﲑ واªﺪ ﻣﻦ ~ﻠﲈء اﻻٕﲺﺎز ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘ@ٔﺛﲑي mﻠﻘﺮٓHن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴ@ٔ.h
 - 1ﺷRﯿﺨﻮن ،ﶊﻮد اﻟﺴّ Rﯿﺪ ،اﻻٕﲺﺎز ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮٓHن  ،12ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜŸﺒﺔ ا¼ﳫﯿﺎت ا ٔ.زﻫﺮﯾﺔ1978 ،م
 - 2ﻓﺼﻠﺖ 1۔4
 -3ﯾﻨﻈﺮ :ا:ﻦ ﻫﺸﺎمHٔ ،ﺑﻮ ﶊﺪ :ﻦ ﻋﺒﺪ اﳌ ،Rاﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،167/1،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﳌﻜŸﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ mﻠSﴩ واﻟﺘﻮزﯾﻊ2004،
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~ﺪي"۔
ﻓﻘﺼﺔ ﺳّ Rﯿﺪ Nﲻﺮ ۔رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ۔ دﻟﯿﻞ ~ﲆ ﻫﺬا ،وﻛﺬ ïﻗﺼﺔ " ُﺟ•ﲑ :ﻦ ُﻣﻄ ِﻌﻢ :ﻦ ّ
رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ۔ وÎﲑ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ ،ذfﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اîي ﳓﻦ ﺑﺼﺪدﻩ. 1
اﻟﺘﺬوق
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ٔHن ﯾﻐﯿﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮ 6ªاﻟﺘﻌﻠﯿﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ ٔ.ﺳRﺒﺎب ا]ﻫﺸﺔ اﶺﺎﻟﯿﺔ و ّ
ﻟ•م اﳌﻮﱃ ّﻋﺰ و< ّﻞ؛ ٔ.ن ﻫﺬﻩ اﳌﺮ 6ªﱂ ﺗ •ﻠﻮر ﻓﳱﺎ اﻟﻌﻠﻮم اmﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﺒﻼﻏﯿﺔ ﺑﻌﺪ.
 -2اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﳯﺠﻲ mﻠﻮﻗﻊ اﶺﺎﱄ:
ﰲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺮ 6ªاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﳯﺠﻲ ﱂ ÝﺴRﺘﻘ ّﻞ ﻗﻀﯿﺔ اﻻٕﲺﺎز ˆﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮ ،ﺑﻞ ﰷﻧﺖ ﻣ¢ﺎﻗﺸﺎت
ﻨﺒﻮة واﳌﻌﺠﺰة ،ﻛﲈ ﰲ ﻛﺘﺎب "ا:ﻦ ﻗŸﯿﺒﺔ" "ﺗ@ٔوﯾﻞ ﻣﺸﲁ اﻟﻘﺮٓHن" ،وﻛﺘﺎب " ٔHﰊ
ﺣﻮل ﻗﻀﺎ™ ﺗﺘﺼﻞ ˆﻟ ّ
اﳊﺴﻦ ا ٔ.ﺷﻌﺮي" "ﻣﻘﺎﻻت اﻻٕﺳﻼﻣyﲔ" ،وﻛﺘﺎب " ٔHﰊ اﳊﺴﲔ اﳋ ّﯿﺎط" "|ﻧﺘﺼﺎر" اîي ﻧﻘﺾ
"اﻟﺰﻣﺮد" و "ا]اﻣﻎ" و "اﻟﻔﺮﯾﺪ" ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮٓHن 2وﰷﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮ 6ªﲟﺜﺎﺑﺔ
ﻓyﻪ ﻛﺘﺐ "اﻟﺮاوﻧﺪي"ّ :
ا¼ﳣﻬﯿﺪ ﻻﻧﻔﺮاد ﻗﻀﯿﺔ اﻻٕﲺﺎز ˆﻫ{م اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎﲥﻢ.
وﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮ 6ªﳒﺪ ~ﻠﲈء اﻟ•م ﻣﻦ ﻣﻌﱱ hو ٔHﺷﺎﻋﺮة ﻗﺪ ٔHﺳﻬﻤﻮا ﺑﻘﺪر واﻓ ٍﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ
ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻊ اﶺﺎﱄ اîي ٔªHﺪﺛﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮٓHﱐ ،وذˆ ïﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﻀﺎ™ اﻻٕﲺﺎز ،ﻓﻜﱶت ﻣﺆﻟﻔﺎﲥﻢ،
و ٔHﲵﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ Œﻜ ﴘ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﻔﺴﲑ™ ﺗﻌﻠﯿﻠﯿﺎ ،و ٔHﺣyﺎHٔ Nﺧﺮى اﻛ ﺴﺖ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗ@ٔوﯾﻠﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ.
ﻓ@ٔ ِﻟ ّﻔﺖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻜŸﺐ واﳌﺼﻨﻔﺎت mﻠﺮد ~ﲆ اﻟﺸﻌﻮﺑﯿﲔ وÎﲑﱒ ﳑﻦ ﻃﻌﻨﻮا ﰲ اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ،
;ﻜŸﺎب "ﲻﺮو :ﻦ ﲝﺮ اﳉﺎﺣﻆ )159ه255-ه( "ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮٓHن" و ﻛﺘﺎب " ٔHﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ ﶊﺪ :ﻦ =ﺰﯾﺪ
اﳌﻌﱱﱄ )ت306:ه( "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن ﰲ ﻧﻈﻤﻪ و ﺗ ٔ@ﻟﯿﻔﻪ" 3وﻛﺘﺎب " ٔHﰊ :ﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ :ﻦ ٔHﰊ
اﺳﻄﻲ"
ّ
اﻟﻮ ّ
داود اﻟﺴﺠﺴRﺘﺎﱐ)230ه316-ه( "ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮٓHن" ،ورﺳﺎHٔ " hﰊ اﳊﺴﻦ ّاﻟﺮﻣﺎﱐ" اﳌﻌﱱﱄ )296ه-
384ه( "اﻟﻨﻜﺖ ﰲ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" ،و رﺳﺎ" hﺳﻠ8ن ّ
اﳋﻄﺎﰊ" اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)319ه388-ه( ﰲ "ﺑﯿﺎن
إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" وﻛﺘﺎب " ٔHﰊ :ﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" اﳌﺎﻟﲄ ا ٔ.ﺷﻌﺮي)338ه402-ه( "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" وﻛﺘﺎب " ٔHﰊ
اﳊﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر" اﳌﻌﱱﱄ )359ه415-ه( "اﳌﻐﲏ" ﺣyﺚ ٔHﻓﺮد ﻓﺼﻼ ﻣ¢ﻪ ﻻٕﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن ،و
"اﻟﺮﺳﺎ hاﻟﺸﺎﻓyﺔ ﰲ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" وﻛﺘﺎب "دﻻﺋﻞ اﻻٕﲺﺎز" ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮ<ﺎﱐ" اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 -1ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺒﺎﻗﻼﱐHٔ ،ﺑﻮ :ﻜﺮ ﶊﺪ :ﻦ اﻟﻄﯿّﺐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن 27 ،ﻣﴫ ،دار اﳌﻌﺎرف1971 ،
ٓ
 -2ﯾﻨﻈﺮ :ﺑSﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ~ ،ﺎ¥ﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن ،اﻻٕﲺﺎز اﻟﺒﯿﺎﱐ mﻠﻘﺮٓHن وﻣﺴﺎﺋﻞ ا:ﻦ ا ٔ.زرق ،دراﺳﺔ ﻗﺮHﻧﯿﺔ ﻟﻐﻮﯾﺔ ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ  ،19ط ،3ﻣﴫ،
دار اﳌﻌﺎرف2004 ،
 -3ا:ﻦ yVﲀنHٔ ،ﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﴰﺲ ا]=ﻦ ٔHﲪﺪ :ﻦ ﶊﺪ :ﻦ ٔHﰊ :ﻜﺮ ،وﻓyﺎت ا ٔ.ﻋﯿﺎن و ٔHﻧﺒﺎء ٔHﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،269/4 ،ﰌ :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
ﺑﲑوت ،دار ﺻﺎدر1978 ،م.
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??????? ??????? "????: ???? "??? ??? ?????????:

ا ٔ.ﺷﻌﺮي)400ه471-ه( ،و ﻛﺘﺎب "ﳖﺎﯾﺔ اﻻٕﳚﺎز ﰲ دراﯾﺔ اﻻٕﲺﺎز" ﻟــ "ﳀﺮ ا]=ﻦ اﻟﺮازي"
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ا ٔ.ﺷﻌﺮي)544ه606-ه(...إﱁ.
و ّ
اﳌﺪوNت ﻟﻬﺎ ˆﻟﻎ ا ٔ.ﳘﯿﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺪود |ﻧﻘﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻻٕﲺﺎز ،واﻟﻮﻗﻮف ~ﲆ
ﰻ ﻫﺬﻩ ّ
دﻻﺋﻠﻬﺎ وﻣﲀﻣﳯﺎ ﺗﻌﻠﯿﻼ وﺗﻔﺴﲑا وﺗ@ٔوﯾﻼ.
ﺗﻠﻘﻲ اﻻٕﲺﺎز ﻋﻨﺪ" ٔHﰊ :ﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣﻦ Vﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن"
Hٔ " -1ﺑﻮ :ﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ")338ه403-ه(
ﻫﻮ ﶊﺪ :ﻦ اﻟﻄﯿﺐ :ﻦ ﶊﺪ :ﻦ ﺟﻌﻔﺮ :ﻦ اﻟﻘﺎﰟ ،اﳌﻌﺮوف ﺑـــ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" اﻟﺒﴫي ،و ﻫﻮ
ﻗﺎض ﻣﻦ fﺒﺎر ~ﻠﲈء اﻟ•م ،و] ﰲ "اﻟﺒﴫة" و ﺳﻜﻦ "ﺑﻐﺪاد" ،1ﻣﻦ ٔ:Hﺮز ~ﻠﲈء "اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ"
اﻟﻬﺠﺮي ،ﻟ ّﻘﺐ ZﺴRﯿﻒ اﻟﺴRﻨﺔ و ﻟﺴﺎن ا ٔ.ﻣﺔHٔ 2رﺳ½ "ﻋﻀﺪ ا]و "hإﱃ ﻣ Rاﻟﺮوم ﻓﻌﺮف اﳌR
Vﱪﻩ و ﺗﺒﲔ ّ ÿ
ﳏ½ ﻣﻦ اﻟﻌﲅ ،و ﲺﺐ ﻣﻦ ﻓﻄﻨﺘﻪ و وﻗﻌﺖ  ÿاﻟﻬﯿﺒﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ" :إﲺﺎز
اﻟﻘﺮٓHن" و "اﻻٕﻧﺼﺎف ﻓ 8ﳚﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻩ و ﻻ ﳚﻮز اﳉﻬﻞ ﺑﻪ ﰲ ~ﲅ اﻟ•م" و "ﲤﻬﯿﺪ ا ٔ.واﺋﻞ
وﺗﻠﺨﯿﺺ ا]ﻻﺋﻞ" و "ﻫﺪاﯾﺔ اﳌﺴﱰﺷﺪ=ﻦ" و "ﻣ¢ﺎﻗﺐ ا ٔ.ﲚﺔ ا ٔ.رﺑﻌﺔ" و "اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ و اﻻٕرﺷﺎد
)اﻟﺼﻐﲑ( ،و "|ﻧﺘﺼﺎر mﻠﻘﺮٓHن" و"دﻗﺎﺋﻖ اﻟ•م اﻟﺮد ~ﲆ ﻣﻦ Vﺎﻟﻒ اﳊﻖ ﻣﻦ ا ٔ.واﺋﻞ وﻣ¢ﺘ¦ﲇ
اﻻٕﺳﻼم" ،و Îﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت.
ٔHﻣﺎ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻬﻮ ٔHﻫﻞ اﻟﺴRﻨﺔ واﶺﺎ~ﺔ ،وﰷن ﻣﺎﻟﲄ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬšﻲHٔ ،ﺷﻌﺮي اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻔﻜﺮي.
 -2ﻛﺘﺎب "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن":
ˆب ﰲ اﻻٕﲺﺎز ~ﲆ ِªﺪة3
ٔHﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" ﻓﻘﺪ ٔHﺷﺎر اﳌﺘ ٔ@ﺧّﺮون ﻣﻦ ﺑﻌﺪ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ٔHﻧﻪ ٌ
ﺣyﺚ ٔHﻧﻪ ﻋﲏ ﺑﺘﻌﻠﯿﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ وﺟﻮﻫﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ،ووﻓﻘﺎ ﳌﺎ ٔHرادﻩ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜŸﺎب ﻓﻘﺪ
ّدﲜﻪ ﲟﻘﺪﻣﺔ ﰒ ّﻗﺴﻤﻪ إﱃ ﺳRﺘﺔ ﻋﴩ ﻓﺼﻼHٔ ،راد ﻣﻦ Vﻼﻟﻬﺎ ٔHن ﯾﺜƒﺖ ٔHن اﻟﻘﺮٓHن ﻣﻌﺠﺰة ،وذï
ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ا]ﻻ~ hﲆ ذ ïﻣﻦ Vﻼل اﶈﺎور ا ٔ.ﺳﺎس اﻟﱵ Œﳣﻔﺼﻞ ﻓﳱﺎ ﻓﺼﻮل اﻟﻜŸﺎب :ﺮ ّﻣﳤﺎ وﱔ:
 ﻣﻌﺠﺰة اﻟﻨﱯ واﻟﺘ¦ﺪّ ي ˆﻟﻘﺮٓHن وﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ `م اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ ﷲ ~ﻠﯿﻪ وﺳﲅ.-1
Hٔ -2ﺑﻮ ~ َﺬﺑﺔ ،ﻧﻮر ا]=ﻦ ﺣﺴﻦ :ﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ،اﻟﺮوﺿﺔ ا¼ﳢﯿﺔ ﻓ 8ﺑﲔ ا ٔ.ﺷﺎﻋﺮة و اﳌﺎŒﺮﯾﺪﯾﺔ  ،11ﰌ :ﶊﺪ ٔHﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ=ﺰ ،ﺑﲑوت،
دار اﻟﻜŸﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ2020 ،
 -3اﻟﺮاﻓﻌﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن واﻟﺒﻼÎﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،ص152 :
31

5

Published by Arab Journals Platform, 2020

Dirassat, Vol. 22 [2020], No. 24, Art. 2

 ﻧﻔﻲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮٓHن واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﲠﲈ ٔHو ﺑﻐﲑﻫﲈ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻊ اﻟ•م. ﳖﺞ اﻟﻘﺮٓHن وﻧﻈ ُﻤﻪ اﳌﻌﺠِ ﺰ.وﰷﻧﺖ ا]واﻓﻊ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘَﺪﯾﺔ ﻟﻼﻫ{م ﲟﻮﺿﻮع اﻻٕﲺﺎزŒ ،ﳬﻦ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ٕازا hاﻟﺸﻜﻮك اﻟﱵ
دﻓﺎﻋﻲ
ﺗﻌﱰض mﻠﺠﻬّﺎل ،وﻣﺎ ﯾﻌﺮض ٔ.ﻓﻬﺎWﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ و<ﻪ اﳌﻌﺠﺰة ، 1وﰲ ﻫﺬا ﻣﻮﻗﻒ ّ
ˆ]ﺣﺾ واﻟﱪﻫﺎن ~ﲆ ﺻﺪق اﻟﻨﺒﻮة وﲢﻘﻖ اﻻٕﲺﺎز.
وﯾﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا اﺳRﺘﺪراﻛﻪ mﻠﻨﻘﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع؛ ﳁﺎ ﺻﻨﻔﻪ "اﳉﺎﺣﻆ" ﻣÍﻼ ﰲ "ﻧﻈﻢ
اﻟﻘﺮٓHن" ﻻ =ﺮى "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻓyﻪ <ﺪﯾﺪا “ﺸﻔﻲ اﻟﻐﻠﯿﻞ ،إذ ﱂ =ﺰد ﻓyﻪ ۔ ﺣﺴﺐ ر ٔHﯾﻪ ۔ ~ﲆ ﻣﺎ ذfﺮﻩ
اﳌﺘﳫﻤﻮن ﻗ•½ ،وﱂ =ﻜﺸﻒ ﻋﲈ ﯾﻠﺘƒﺲ ﰲ ٔHﻛﱶ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ.2
 -3اﳉﻬﺎز اﻟﻘﺮاﰄ ﻋﻨﺪ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ":
=ﳬﻦ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﺮاﰄ ﻋﻨﺪ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﰲ ﲨ 6ا ٔ.دوات واﻟﻘﻮا~ﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﲂ ﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ]ﯾﻪ،
وذ ïﺑﻮﺿﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺴRﯿﺎق اﻟﻘﺮٓHﱐ ﰲ اﳊﺴRﺒﺎن ،و ïîﻓﺎٕن اﻟﻘﺮاءة ﺗﻘﻮم ٔHﺳﺎﺳﺎ ~ﲆ ) Hﻟﯿﺎت
mﻠﻔﻬﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻮاjﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻼت mﻠﺘﻔﺴﲑ ،وﻫﺬا ﳇّﻪ ﺑﻐﯿﺔ إﳚﺎد ﻗﺮا„ﻦ ﻗﻮﯾﺔ mﻠﱪﻫﻨﺔ وﻟ ٕﻼﻗ¢ﺎع،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ٔHﻗﺮب إﱃ اﳉﺪل اﻟ•ﱊ اﳌﺬﻫﱯ 3اﳌﻌﳣﺪ ~ﲆ اﳌﻨﺎﻇﺮة.
وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮا„ﻦ ﲤﺜ ّﻞ ﻧﺘﺎ<ﺎ ﻟSﺸﺎﻃﻪ اﻟﻘﺮاﰄ اﻟﺘﻮاﺻﲇ ﺑ¢+ﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮٓHﱐ ،ﳑﺎ ّ
ﺷﲁ ]ى
"اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ٔHﻓﻘﺎ Vﺎﺻﺎ mﻠﻘﺮاءة ﺻﺎﻏﺘﻪ ) Hﻟﯿﺎت اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟ ٕﻼﲺﺎز ،وذ ïوﻓﻖ ﺧﻄﻮات Hﺮى ٔHن
jﺎزﻩ اﻟﻘﺮاﰄ ٔHﻓﴣ إ¼ﳱﺎ ،وﱔ Œﳬﻦ ﰲ ﺷﳫﻬﺎ ا ٔ.وﰣ ﲷﻦ اﺳﱰاﺗﯿﺠﯿﺘﻪ اﻟﻘﺮاﺋﯿﺔ.
 -4اﺳﱰاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻻٕﲺﺎز ﻋﻨﺪ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ":
ٔ -HﺗﻘﺴRﳰﻪ qﺎري اﳋﻄﺎب ا ٔ.دﰊ :ﯾﺘ@ﺬ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣﻦ ﺗﻘﺴRﲓ اﳋﻄﺎب وﲢﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺒﻪ ﻣ¢ﻄﻠﻘﺎ
mﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻻٕﲺﺎز ﻓ¦Ÿﺪّث ﻋﻦ ﻓ¢ﻮن اﻟ•م ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ورﺳﺎﺋﻞ وﺧﻄﺐ وÎﲑ ذ ïﻣﻦ ﳎﺎري
اﳋﻄﺎب ،وﱔ ﻋﻨﺪﻩ ٔHﺻﻮل ﻻ ﯾﺒﲔ ﻓﳱﺎ اﻟﺘﻔﺎﰠ ،وﺗﻘﺼﺪ ﻓyﻪ اﻟﺒﻼÎﺔ ٔ.ﳖﺎ  -ﺣﺴRﺒﻪ Hٔ -ﻣﻮر ﯾُﺘﻌ vﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﰲ
ﯾﻘﺴﻢ اﻟ•م اﳌﻌﻬﻮد إﱃ ٔHﻗﺴﺎم ﻟﺘﺘﻀﺢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
ا ٔÎ.ﻠﺐ 4ﰒ ﳛﺪّ د ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ٓHﺧﺮ ٔHﺷﲀل اﳋﻄﺎب ،و ّ
اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ّ
وﲤﲒﻩ و ّﺗﻔﺮدﻩ ،وﻫﺬا اﻟ•م اﳌﻌﻬﻮد ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ا ٔ.ﻧﻮاع ا ٔ.دﺑﯿﺔ اﳌ ٔ@ﻟﻮﻓﺔ ،ﻓﻬšﻲ إﻣﺎ:5
 -1اﻟﺒﺎﻗﻼﱐHٔ ،ﺑﻮ :ﻜﺮ ﶊﺪ :ﻦ اﻟﻄﯿﺐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن6،
 -2ﻧﻔﺴﻪ6 ،
 -3ﺑSﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ~ ،ﺎ¥ﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن ،اﻻٕﲺﺎز اﻟﺒﯿﺎﱐ mﻠﻘﺮٓHن وﻣﺴﺎﺋﻞ ا:ﻦ ا ٔ.زرق110 :
 -4اﻟﺒﺎﻗﻼﱐHٔ ،ﺑﻮ :ﻜﺮ :ﻦ ﶊﺪ :ﻦ اﻟﻄﯿﺐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن.6 ،
 - 5ﻧﻔﺴﻪ.35 ،
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ٔ~Hﺎرﯾﺾ اﻟﺸﻌﺮ ~ﲆ اﺧŸﻼف ٔHﻧﻮا~ﻪ
اﻟ•م اﳌﻮزون Îﲑ اﳌﻘﻔﻰ
ٔHﺻﻨﺎف اﻟ•م اﳌﻌﺪvل اﳌﺴ vﺠﻊ
ٔHﺻﻨﺎف اﻟ•م اﳌﻌﺪّل اﳌﻮزون Îﲑ اﳌﺴ ّﺠﻊ
اﳌﺮﺳﻞ ﻓyﻪ اﻻٕﺻﺎﺑﺔ واﻻٕﻓﺎدة واﻻٕﻓﻬﺎم ،وﻟ+ﺲ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﰲ وزﻧﻪ ،وﻫﻮ “ﺸRﺒﻪ اﻟ•م Îﲑ
اﻟ•م َ
ﯾﺘﺼﻨّﻊ .ÿ
اﳌﺘﻌ ّﻤﻞ وﻻ َ
روي.1
وﯾﺬfﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ٓHﺧﺮ ٔHﯾﻀﺎ اﻟ•م اﳌﻘﻔﻰ Îﲑ اﳌﻮزون ،واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻘﻔﻰ اﳌﻮزون اîي ّ ÿ
وﻫﺬا اﻟﺘﻌ ّﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻌﺎﯾﲑ اmﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﻔ¢ﯿﺔ اﻟﱵ ﲢﲂ ﻫﺬﻩ اﻟﻔ¢ﻮن اﻟ•ﻣyﺔ ،وˆﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا
ذfﺮ ٔHﯾﻀﺎ "اﻟ•م اﻟﻌﺎدي" ا]ا„ﺮ ﰲ ﳏﺎورات اﻟﻨﺎس.ٔ ،ن اﻟﺘﻌ ّﻤﻞ ﻓyﻪ ٔHﻗ ّﻞ 2وﻗﺪ ٔHﺷﺎر "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ"
ﻟﯿﻌﲅ ارﺗﻔﺎ~ُﻪ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺬﻩ
إﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ ﰻ واªﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻟ ُﯿ َﻌﺮ َف ﻋﻈﻢ ﳏ ّﻞ اﻟﻘﺮٓHن و َ َ
ﯾﺼﺢ ٔHن ﲡﻮز اﳌﻮازﻧﺔ ﺑ¢+ﻪ وﺑ+ﳯﺎ. 3
اﻟﻮﺟﻮﻩ ،وﲡﺎوزﻩ اﳊ ّﺪ اîي ّ
وﻫﻮ ﻓ 8ذfﺮﻩ ﯾﴫف ّٔ Hي ﺷRﳢﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻊ اﻟﻘﺮٓHن ﲷﻦ ﻫﺬﻩ ا ٔ.ﻧﻮاع ا ٔ.دﺑﯿﺔ ،و`ﻣﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ ﯾﺘﻌﺎﱃ ~ﻠﳱﺎ اﻟﻘﺮٓHن ﱂ Œﻜﻦ ﺑ@ٔ ّي ªﺎل ﻣﻦ ا ٔ.ﺣﻮال ﻣﱪرا mﻠﻤﻮازﻧﺔ ،إﻻ ﻣﻦ ﻗ•ﯿﻞ ﲢﺪﯾﺪ
اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮاﲵﺔ ﻛﲈ ﺳﲊى ﻻﺣﻘﺎ.
ب -ﲢﺪﯾﺪﻩ ﳌﺴRﺘﻮ™ت اﳌﺘﻠﻘﲔ :ﯾﻨﻄﻠﻖ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣﻦ fﻮن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺮٓHن ﺳﲈ~ﺎ ﲩﺔ ،وﻻ =ﻜﻮن
ﲩ ًﺔ إﻻ و ﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰة4ﻣﻦ ﺣyﺚ ﺗﻠﻘّﳱﺎ ،و ﻫﻨﺎ =ﳬﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻨﺪﻩ ﺑﲔ اﳌﺘﻠﻘﲔ؛ ﺑﲔ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮﰊ
واﳌﺘﻠﻘﻲ ا ٔ.ﲺﻤﻲ ،ﺣﱴ ˆﻟSﺴRﺒﺔ mﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎك اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ٔHﻫﻞ اmﻠﺴﺎن ،وﻫﻨﺎك
اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﺘﻨﺎﱔ ﰲ اﻟﺼﻨﻌﺔ 5وﻫﻮ اîي اﺳRﺘﺤﳬﺖ ٔHدواﺗﻪ اﻻٕﺑﺪاﻋﯿﺔ ،ﻓ@ٔﺻﺒﺢ ذا ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻓ ّﺬة ﰲ
ﺻﻨﻌﺔ اﻟ•م ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴRﺘﻮ™ت Œﳬﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟ•م اﳌﻌﺠِ ﺰ اîي ﺗﻘﻊ ﺑﻪ اﳊ ّKﺔ ،ذï
اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ٔHﻫﻞ اmﻠﺴﺎن ٔHو ا ٔ.ﲺﻤﻲ ،ﺣﱴ ﯾﻌﺮف ﲺﺰ اﳌﺘﻨﺎﱔ ﰲ اﻟﺼﻨﻌﺔ،
ٔHﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲺﺰ ّ
وﻻ ﯾﻌﺮف اﳌﺘﻨﺎﱔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﺮ وªﺪﻩ ٔHو اﳋﻄﺐ و اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وªﺪﻫﲈ ْﻏﻮر ﻫﺬا اﻟﺸ@ٔن ،ﻣﺎ
 - 1اﻟﺒﺎﻗﻼﱐHٔ ،ﺑﻮ :ﻜﺮ :ﻦ ﶊﺪ :ﻦ اﻟﻄﯿﺐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن .62
 -2ﻧﻔﺴﻪ.7-6 ،
ٓ
 -3اﻟﺒﺎﻗﻼﱐHٔ ،ﺑﻮ :ﻜﺮ :ﻦ ﶊﺪ :ﻦ اﻟﻄﯿﺐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮHن7 :
 - 4ﻧﻔﺴﻪ.9 ،
 -5ﻧﻔﺴﻪ.25 ،
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ﻃﺮق اﻟﱪا~ﺔ؛ ٔ.ﻧﻪ ﻣﱴ ﲰﻊ
ﯾﻌﺮف ﻣﻦ اﺳRﺘﳬﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲨﯿﻊ ﺗﺼﺎرﯾﻒ اﳋﻄﺎب و وﺟﻮﻩ اﻟ•م و ُ
اﻟﻘﺮٓHن ﻋﺮف إﲺﺎزﻩ ﻣﻦ ªﺎل ﻧﻔﺴﻪ ٔHﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺪر ~ﻠﯿﻪ ،ﻓﻜyﻒ ﲝﺎل Îﲑﻩ ﳑﻦ ﱒ ٔHﻗ -ﻞ ﻣ¢ﻪ؟ 1و ﻛﺬï
ˆﻟSﺴRﺒﺔ ﻟ ٔXﲺﻤﻲ ﻓﻬﻮ ﻻ ﯾﻌﲅ ٔHن اﻟﻘﺮٓHن ﻣﻌﺠﺰة إﻻ ﺑ@ٔن ﯾﻌﲅ ﲺﺰ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ ﳚﺮي ﳎﺮاﱒ ﰲ
ﺗﻮ ّ<ﻪ اﳊKﺔ ~ﻠﯿﻪ.
ج -اﺳRﺘﺪﻻ~ ÿﲆ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن :ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎ™ ~ﺪﯾﺪة ﻃﺮ\ﺎ ~ﻠﲈء اﻻٕﲺﺎز ﻣﻦ اﳌﺘﳫﻤﲔ ،ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻮﺟﻮﻩ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن ،وﱔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻼﺛﺔ ٔHﻣﻮر ٔHﺳﺎﺳRﯿﺔ ،وﻗﺪ ذfﺮﻫﺎ Îﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ،وﱔ:2
اﻟﻐﯿﺐ ۔ﻛﲈ ﯾُ َﻌﲅ۔ ﻟ+ﺲ ﰲ ﻣﻘﺪور اﻟƒﴩ ٔHو Îﲑﱒ ﻣﻦ
* ٔHن اﻟﻘﺮٓHن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻٕﺧ•ﺎر ﻋﻦ اﻟﻐﯿﻮب ،و ُ
ﺑﻮ^ ﻣﻦ ﷲ.
ا•ﻠﻮﻗﺎت ﻣﻌﺮﻓŸﻪ إﻻ ٍ
* ٔHن H¹ﻣّyﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ ﷲ ~ﻠﯿﻪ ّ
Vﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﺼﻮص
وﺳﲅ دﻟﯿ ٌﻞ ~ﲆ ٔHن اﻟﻘﺮَ ٓ Hن »ﻧﺺ ٌ
اﻟƒﴩﯾﺔW ،ﲈ ﺑﻠﻐﺖ ذروة ﻓﺼﺎﺣﳤﺎ وﺑﻼﻏﳤﺎ.
* ٔHن اﻟﻘﺮَ ٓ Hن ﻣﻦ Vﻼل اﳌﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻨﺼﯿﺔ ﺑﺪﯾ ُﻊ اﻟﻨﻈﻢ ﲺﯿﺐ اﻟﺘ@ٔﻟﯿﻒ ،ﻣŸﻨﺎ ٍﻩ ﰲ اﻟﺒﻼÎﺔ إﱃ اﳊ ّﺪ اîي
ﲺﺰ اﳋﻠﻖ ﻋﻨﻪ .و ïîﻓﺎٕن |ﺳRﺘﺪﻻل اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﺳRﺘﺪﻻل "ﻣ¢ﻄﻘﻲ واﻗﻌﻲ"“ ،ﺴRﳣﺪ ﲩﯿّﺘﻪ
ﯾُﻌﲅ ُ
ﻣﻦ واﻗﻊ اﳊﺎل اîي ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ٔHﻣyﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ ﷲ ~ﻠﯿﻪ وﺳﲅ ،واﻧﺘﻔﺎء اﻟﻮﺿﻊ و|ﻧﺘ¦ﺎل
اﺣŸﺞ ﺑﻪ اﻟﻜﻔّﺎر إﳕﺎ ﯾﺪ ّل ~ﲆ اﳌﲀ:ﺮة واﻟﻌﻨﺎدHٔ .ﻣﺎ
mﻠﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ٔHﻣﺮ ﻻز ٌم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣyﺔ اﳌﻨﻄﻘyﺔ؛ وﻣﺎ ّ
|ﺳRﺘﺪﻻل ا ٔ.ول واﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻬﲈ ﻗﺎﲚﺎن ٔHﺳﺎﺳﺎ ~ﲆ اﺳRﺘﺨﺮاج ا]ﻟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮٓHن ذاﺗﻪˆ ،ﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﱪﻫﻨﺔ وﳏ ّﻞ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،وﳝﻜﻦ ٔHن &ﺴﻤﯿﻪ |ﺳRﺘﺪﻻل ّ
"اﻟﻨﴢ" ،اﻟﻘﺎﰂ ~ﲆ
ﲩ ّﯿﺔ اﻟﻘﺮٓHن ﻣﻦ Vﻼل ﺑﻨŸ+ﻪ اﻟﻨﺼ ّﯿﺔ ،وﻗﺪ رﻛّﺰ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ~ﲆ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﺘﺎﻟﯿﲔ:
۔ا¼ -ﳣﲒ اﻟﻨﻮﻋﻲ :إن ﺧﺮوج اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﻮد اﻟ•م ﻫﻮ ﻣ•ﺎﯾﻨﺔ اﳌ@ٔﻟﻮف ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ
~ﻠﯿﻪ "اﻟﺮ ّﻣﺎﱐ" ﺑـــ "ﻧﻘﺾ اﻟﻌﺎدة" ﰲ ﻛﺘﺎب "اﻟﻨﻜﺖ" 3وﻫﻮ و< ٌﻪ Vﺎص ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻻٕﲺﺎز اﻟﻨﻮﻋﻲ4
»
“ﺴRﺘﻠﺰم ﳐﺎﻟﻔﺔ ٔHﻗﺴﺎم اﳋﻄﺎب ا ٔ.دﰊ وﻣﺮاﺗﺒﻪ :ﺮ ّﻣﳤﺎ.
 -1ﻧﻔﺴﻪ.26-25 ،
ٓ
 -2اﻟﺒﺎﻗﻼﱐHٔ ،ﺑﻮ :ﻜﺮ :ﻦ ﶊﺪ :ﻦ اﻟﻄﯿﺐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮHن 33۔35
 -3اﻟﺮﻣﺎﱐHٔ ،ﺑﻮ اﳊﺴﻦ ~ﲇ :ﻦ ~+ﴗ ،اﻟﻨﻜﺖ ﰲ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن ،ﲷﻦ ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن 111 ،ﰌ :ﶊﺪ Vﻠﻒ ﷲ ٔHﲪﺪ،
ﶊﺪ زÎﻠﻮل ﺳﻼم ،ط ،10اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﳌﻌﺎرف2019 ،م.
 -4اﻟﱰﰾ ،إ:ﺮاﻫﲓ :ﻦ ﻣ¢ﺼﻮر ،وﺻﻒ اﻟﻘﺮٓHن ˆﳌﻌﺠﺰة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ )ﻋﺮض وﺗﻘﺪﱘ(  ،34اﻟﺮ™ض ،دار ﻛﻨﻮز إﺷyƒﻠﯿﺎ mﻠSﴩ واﻟﺘﻮزﯾﻊ2017 ،
34
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??????? ??????? "????: ???? "??? ??? ?????????:

ﻓــــ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ªﺪّد ﻫﺬﻩ ا ٔ.ﻗﺴﺎم واﳌﺮاﺗﺐ ﱂ ﯾﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﺮٓHن ٔ¼ªﺪ اﻟﻔ¢ﻮن اﻟﻘﻮﻟﯿﺔ
اﻻٕﺑﺪاﻋﯿﺔ ،وٕاﳕﺎ ﻣﻦ jﺔ ٔHﻧﻪ ٌ
ﳐﺎﻟﻒ ¼ﲁّ `م اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺮﻩ وﻧﱶﻩ 1وﻫﻮ ﻣﳬﻦ ا¼ ّﳣﲒ اﻟﻨﻮﻋﻲ.
۔ :ﻓﲁ ّﻧﺺ  ÿدر<ﺔ ﻣﻦ |Ýﺴﺎق و|&ﺴKﺎم ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻮ وﻗﺪ Ýﺴ ُﻔﻞÎ ،ﲑ ٔHن اﻟﻘﺮٓHن  ÿﺷ@ٔن ٓHﺧﺮ
~ﻠﻮﻩ ﳑﺎ ﳚﻌ½ ﯾﺒ -ﺬ ّ
ﰻ ﻣŸﻘ ِّﺪم؛ " ﳁﱴ ﺗ@ٔﻣﻠﺖ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﻠﯿﻎ ر ٔHﯾﺖ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ~ﲆ
ﰲ ّ
ﯾﺘﴫف ﻓﳱﺎ" ٔHﻣﺎ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮٓHن ﻓﺎٕن ﲨﯿﻊ وﺟﻮﻫﻪ " ~ﲆ ٍّ
ªﺪ واªﺪ ﰲ ﺣﺴﻦ
ﺣﺴﺐ ا ٔ.ﺣﻮال اﻟﱵ ّ
اﻟﻨﻈﻢ وﺑﺪﯾﻊ اﻟﺘ@ٔﻟﯿﻒ واﻟﺮﺻﻒ ،ﻻ ﺗﻔﺎوت ﻓyﻪ وﻻ اﳓﻄﺎط ﻋﻦ اﳌﲋ hاﻟﻌﻠﯿﺎ ،وﻻ إﺳﻔﺎل ﻓyﻪ إﱃ
ﯾﺘﴫف إﻟﯿﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ا™ٓ.ت اﻟﻄﻮﯾ 6واﻟﻘﺼﲑة،
اﻟﺮﺗﺒﺔ ا]ﻧﯿﺎ ،وﻛﺬ ïﻗﺪ ﺗ@ٔﻣﻠﻨﺎ ﻣﺎ ّ
ﻓﺮ ٔHﯾﻨﺎ اﻻٕﲺﺎز ﰲ ﲨﯿﻌﻬﺎ ~ﲆ ّ ªﺪ واªﺪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ"2
Hٔ -5ﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮٓHن fﴪ ٔ.ﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗّﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ= :ﺮﻛّﺰ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ~ﲆ اﳉﺎﻧﺐ اﻻٕﺟﺮاﰄ ﻣﻦ
ٔ<Hﻞ إﺛﺒﺎت ا ٔ.ﻓﻀﻠﯿﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ mﻠﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻫﻮ ﻧﺘﺎج اﳌﻔﺎﺿ 6ﺑﲔ ٔHﻓﻖ ﺗﻮﻗّﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮٓHﱐ و ٔHﻓﻖ
ﺗﻮﻗّﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،وﻣﺪى fﴪ ﻫﺬا ا ٔ.ﻓﻖ mﻠﻤﺘﻠﻘﻲ =ﻜﻮن )|Hﺰ™ح اﶺﺎﱄ( اîي ﳛﺪﺛﻪ اﻟﻘﺮٓHن.
 ïîﻓﻬﻮ ﻗ•ﻞ اﳌﻔﺎﺿ 6۔وﺗﻼﻓyﺎ mﻠﺸRﳢﺔ ۔ ﯾﺒﺪ ٔ Hﺑﻨﻔﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮٓHن ،وﯾﻮرد اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮٓHﻧﯿﺔ
ﯾﺆﺳﺲ ﳌﺒﺪ ٔH
~ﲆ ذ 3ïﰒ ﯾŸSﻘﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮٓHن وﯾﻮرد اﻟﺸﻮاﻫﺪ ~ﲆ ذHٔ ïﯾﻀﺎ 4ﰒ ّ
اﳌﻔﺎﺿ 6ﻋﻨﺪﻩ وﻓﻖ <ﺪﻟﯿﱵ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻜﲈل ﻣﻦ jﺔ ،واﻻٕªﻼل وا ٕﻻزاªﺔ ﻣﻦ jﺔ ٔHﺧﺮى ،وﻓ 8ﯾﲇ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ذ:ï
ٔ< -Hﺪﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺺ و اﻟﻜﲈل :و ﯾﺒﺪو ذ ïﻣﻦ Vﻼل ﻣﺎ =ﻜﺸﻔﻪ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣﻦ اﺿﻄﺮاˆت
mﻠﻤﻌﲎ ،و ﻣﻦ وﻫﻦ mﻠﱰfﯿﺐ اﻟﺸﻌﺮي ٕازاء اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮٓHﱐ ،ﻓﺎﺧŸﯿﺎرﻩ ﳌﻌﻠﻘﺔ "اﻣﺮئ اﻟﻘ+ﺲ" اﻟﱵ
ﺣﻈﯿﺖ ﺑﻘﺪر ﻋﻈﲓ ﻣﻦ |ﻫ{م ~ﲆ ﻏﺮار ﺳﺎ„ﺮ اﳌﻌﻠﻘﺎت ،ﰷن ﻣﻘﺼﻮدا ﻣﻦ ﺣyﺚ ﱔ ا ٔ.ﳕﻮذج
ا ٔ.ﻣÍﻞ ﻟﻌﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ ïî ،ﻓﻬﻮ ﯾﻘﺪّم ﻗﺮاءة ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻌﻠﻘﺔ ˆﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ٔHﻧﻀﺞ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﻪ
اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺣyﺚ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ اﻟﻔﲏ ïî ،ﻓﻘﺪ وﺿﻌﻬﺎ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﳏ ّﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و اﻟﺘﻘyﲓ ﳌﺒﻨﺎﻫﺎ
 -1ﻓﺎﺿﻞ ﶊﺪ ،ﻋﺒﺪ ﷲ51 ،۔ ،52اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ Nﻗﺪا ٔHدﺑﯿﺎ ،ﻣﴫ ،دار اﳌ@ٔﻣﻮن mﻠﻄﺒﺎ~ﺔ واﻟSﴩ ،ص1988 :م
 -2اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن36 ،
 -3اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن 51 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
 -4ﻧﻔﺴﻪ36 ،
35
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و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﲟﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ٔHﻓﻖ ﺗﻮﻗّﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ اîي اﻋﺘﺎد ~ﲆ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺼﯿﺔ اﳌ@ٔﻟﻮﻓﺔ mﻠﺸﻌﺮ ،ﻓﻬšﻲ ﻻ ﺗﺜﲑ
ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ا]ﻫﺸﺔ اﶺﺎﻟﯿﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻮد ﻣﳯﺎ ﳑﺎ ~ ÿﻼﻗﺔ ˆﻻﺳRﺘﺤﺴﺎن و اﻻٕﲺﺎب.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﺎم "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ˆﺳRﺘﻜﺸﺎف ﻫﻨﺎت اﻟﻘﺼﯿﺪة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ ،ﻓﻬšﻲ
ﻣﳤﺎﻓŸﺔ ۔ ﺣﺴﺐ ر ٔHﯾﻪ ۔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮﻗyﺔ اﳌﺒﺘﺬ ،hواﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﳌﺮذو ،hواﻟﻮﺣﺸRﯿﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
اﳌﺴRﺘﻜﺮﻫﺔ ،و ٔHﺑﯿﺎت ﻣﻌﺪودة ﺑﺪﯾﻌﺔ 1وﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﺎ ﯾﺪل ~ﲆ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻘŸﻪ ،ﲞﻼف ﻣﻮﻗﻒ ﺳﺎﺑﻘyﻪ ا=îﻦ ٔHﺷﺎدوا ﲠﺬﻩ اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻛـ "ا ٔ.ﲳﻌﻲ" و " ٔHﰊ ﻋﺒﯿﺪة" وÎﲑﻫﲈ،
~ﲆ اﻋﺘﺒﺎر ٔHﺳRﺒﻘyﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﻨﺎول ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ.
و=ﺮﺻﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﯿﺪة "اﻟﺘﻄﻮﯾﻞ" ﰲ ذfﺮ اﳌﻮاﺿﻊ وا ٔ.ﻣﺎfﻦ ۔ ﰲ اﻟﺒﯿ ﲔ ا ٔ.ول واﻟﺜﺎﱐ ۔ و=ﺮى
اﻟﻌﻲ ،2واﻟ ٌ
ﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣHٔ ¯yﻋﻘﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻪ )ﱂ ﯾﻌﻒ
ٔHﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة Œﺮ½ ﻣ¢ﻪ وﻫﻮ ۔ﻋﻨﺪﻩ ۔ ﴐب ﻣﻦ ّ
ﰟ ٍ
ﻣﻌﻮل ،3واﻟﺘﳫّﻒ واﳋﺮوج ﻣﻦ اﻋﺘﺪال اﻟ•م
دارس ﻣﻦ ّ
رﲰﻬﺎ( ﰲ اﻟﺒ+ﺖ ﺑﻘﻮ :ÿﻓﻬﻞ ﻋﻨﺪ ر ٍ
ﰲ):وﻗﻮﻓﺎ ﲠﺎ ﲱﱯ ،(...و|ﺧŸﻼل ﰲ اﳌﻌﲎ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻩ ا]ﻣﻊ ﺷﺎﻓyﺎ ﰷﻓyﺎ ﰲ) :وٕان ﺷﻔﺎﰄ ~ﱪ ٌة،(...
ﳁﺎ ªﺎﺟŸﻪ إذا ﳊﯿHٔ 6ﺧﺮى ،وﺳﺎ„ﺮ ٔHﺑﯿﺎت اﻟﻘﺼﯿﺪة إﻣﺎ :ﺑ+ﺖ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪةHٔ ،4و Vﺎل ﻣﻦ اﶈﺎﺳﻦ
Vﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ ،وﻟ+ﺲ  ÿﻟﻔﻆ =ﺮوق وﻻ ﻣﻌﲎ =ﺮوع، 5
واﻟﺒﺪﯾﻊ ّ
ٔHﻣﺎ ﻣﺎ اﺳRﺘKﺎدﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﯿﺪة واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ  -ﻋﻨﺪﻩ  -ﻣﻦ ﳏﺪود ﳏﺎﺳRﳯﺎ وﺑﺪاﺋﻌﻬﺎ ٔHﺑﯿﺎت ﻗﻠﯿ6
<ﺪا ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:6
~ﲇ ﺑ@ٔﻧــــﻮاع اﳍﻤﻮم ﻟﯿŸƒﲇ
وﻟﯿﻞ ﳈﻮج اﻟﺒﺤﺮ ٔHر¾ ﺳﺪوّ *** ÿ
ﻓﻘﻠﺖ ﻟــــــﻪ ﻟBﻤ ّÁﺎ ﺗBﻤﻄﻰ ﺑﺼﻠ•Jﻪ *** و ٔHردف ٔHﻋـKﺎزا وﻧ«ﺎء :ﳫﲁ
ﻓﻬﻮ =ﺮى ٔHن ﻫﺬا ﺻﺎﱀ ﲨﯿﻞ Îﲑ ٔHﻧﻪ ﻟ+ﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اîي ﯾﻘﺎل إﻧﻪ ﻣŸﻨﺎ ٍﻩ ﲺﯿﺐ ،7ﰲ ﳏﺎو hﻣ¢ﻪ
ﻻٕﻧﺼﺎف اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓ<Hٔ 8ﺎد ﻓyﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺸﻌﺮ.
 -1اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن36 :
 -2اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن160 :
 -3ﻧﻔﺴﻪ161 ،
 - 4ﻧﻔﺴﻪ163 ،
 -5ﻧﻔﺴﻪ164 ،
 - 6دﯾﻮاﻧﻪ  ،48دار اﳌﻌﺮﻓﺔ mﻠﻄﺒﺎ~ﺔ واﻟSﴩ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط  2ﺑﲑوت2004 ،م.
 -7اﻟﺒﺎﻗﻼﱐHٔ ،ﺑﻮ :ﻜﺮ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن181 ،
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وﱂ ﯾﻘﻒ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺮ "اﻣﺮئ اﻟﻘ+ﺲ" ﲿﺴﺐ ،ﺑﻞ ﳒﺪﻩ ﻗﺪم ﻗﺮاءة ﻟﺸﻌﺮ "اﻟﺒ¦ﱰي"
ﻓﺎﺧŸﺎر ٔHﺟﻮد ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ،وﱔ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ، 1
ٔHﻫﻼ ﺑﺬﻟ ُﲂ اﳋﯿﺎل اﳌﻘ•ِﻞِ *** ﻓ َﻌ َﻞ اîي ﳖﻮا ُﻩ ٔHو ﱂ ﯾﻔﻌﻞِ
ْ
ﺑﻄﻦ وﺟﺮ َة
ٌ
ﻓﺎﻫﺘﺪت *** ZﺴRﻨﺎ ُﻩ ٔHﻋﻨﺎق ّ ِاﻟﺮﰷب اﻟﻀ -ﻠ vﻞِ
:ﺮق ﴎى ﰲ ِ
وﻗﺪ ﰷﻧﺖ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﯿﺪة ﱔ ذاﲥﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻗﺪّ Wﺎ ﻟﺸﻌﺮ "اﻣﺮئ
اﻟﻘ+ﺲ" ،ﻓﻘﺪ ﺗ •ﻊ ﻓﳱﺎ اﳌﺜﺎﻟﺐ ،ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ واﳋﻠﻞ ﻣﻊ ا]ﯾﺒﺎ<ﺔ اﳊﺴRﻨﺔ
واﻟﺮوﻧﻖ اﳌﻠﯿﺢ ﻛﲈ ﯾﻘﻮل.2
وٕاﳕﺎ ﯾﻀﻊ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣﻦ Vﻼل ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ اmﻠﺘﲔ ﻗﺪWﲈ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ~ﲆ اﶈﻚ،
ﻓyﻘﺪم ٔHﱒ Vﺎﺻﯿﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﲨﯿﻊ اﻟﺸﻌﺮاء ،وﱔ ﲥﺎﻓﳤﻢ ﺑﲔ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ،وﺑﲔ اﳋﻠﻞ
واﻟﺼﻮاب ،وﺑﲔ اﳉﻮدة واﻟﺮداءة.
ﻛﲈ ٔHﻧﻪ ﳛﺎول fﴪ " ٔHﻓﻖ ﺗﻮﻗﻊ" اﳌﺘﻠﻘﻲ mﻠﺸﻌﺮ ،وٕا~ﺎدة Ýﺸﻜyﻞ ٔHﻓﻖ <ﺪﯾﺪ Nﰋ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎ~ﻞ
اîي ٔªHﺪﺛﻪ اﻟﻘﺮٓHن ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﴫف ﻋﻨﻪ Îﲑﻩ ،وﻫﻮ ﯾﺆﻛﺪ ~ﲆ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ Vﻼل ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت
Rﺘﻜﺮﻩ ،واﻟﻐﺮﯾﺐ
Vﺎرج ﻋﻦ
~ﺪﯾﺪة mﻠﻘﺮٓHن ﻣﳯﺎ ﻣÍﻼ ﻗﻮ :ÿإن اﻟﻘﺮٓHن " ﺳﻬ ٌﻞ ﺳ½yƒ؛ ﻓﻬﻮ ٌ
ّ
اﻟﻮﺣﴚ اﳌﺴ َ
اﳌﺴ ¢ﻜﺮ ،وﻋﻦ اﻟﺼﻨﻌﺔ اﳌﺘﳫّﻔﺔ ،وﺟﻌ½ ﻗﺮﯾﺒﺎ إﱃ ا ٔ.ﻓﻬﺎم ﯾﺒﺎدر ﻣﻌﻨﺎﻩ َ
ﻟﻔﻈﻪ إﱃ اﻟﻘﻠﺐ ،و“ﺴﺎﺑﻖ
اﳌﻐﺰى ﻣ¢ﻪ ﻋﺒﺎرﺗَﻪ إﱃ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻫﻮ ﻣﻊ ذ ïﳑﺘﻨﻊ اﳌﻄﻠﺐ ،ﻋﺴﲑ اﳌﺘﻨﺎولÎ ،ﲑ ﻣﻄﻤﻊ ۔ ﻣﻊ ﻗﺮﺑﻪ ۔
ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻻ ﻣﻮﱒ ۔ ﻣﻊ د ّﻧﻮﻩ ۔ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ٔHن ﯾﻘﺪر ~ﻠﯿﻪ ٔHو ﯾﻈﻔﺮ ﺑﻪ " ،3وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪﻩ Îﲑﻩ ﻣﻦ
~ﻠﲈء اﻻٕﲺﺎز ﰲ Îﲑ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ ،وﻣﳯﻢ ~ﲆ ﺳyƒﻞ اﳌﺜﺎل " ٔHﺑﻮ ﺳﻠ8ن اﳋﻄﺎﰊ" ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ
ﺑـــ "ﺑﯿﺎن إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" ،إذ =ﺮى ٔHن ﻣﻦ وﺟﻮﻩ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن ﺻﻨﯿﻌﻪ ˆﻟﻘﻠﻮب وﺗ@ٔﺛﲑﻩ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس.4
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻗﺪWﺎ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻟﻘﺼﯿﺪﰐ "اﻣﺮئ اﻟﻘ+ﺲ" و "اﻟﺒ¦ﱰي" ﺗﻘﻮم ٔHﺳﺎﺳﺎ ~ﲆ
 -1دﯾﻮاﻧﻪ  647،ﰌ :ﺣﺴﻦ ﰷﻣﻞ اﻟﺼﲑﰲ ،ﻣﴫ ،دار اﳌﻌﺎرف1964 ،
 - 2اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن220. ،
 - 3ﻧﻔﺴﻪ ،ص46 :
 - 4اﳋﻄﺎﰊHٔ ،ﺑﻮ ﺳﻠ8ن ٔHﲪﺪ :ﻦ ﶊﺪ :ﻦ إ:ﺮاﻫﲓ 70 ،ﺑﯿﺎن إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن ،ﲷﻦ ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن.
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<ﺪﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻜﲈل ،وٕاذا ﰷن "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﳉﺰﺋﯿﺔ ا¼ﲀﺷﻔﺔ ﻗﺪ ﺑﲔ ﻓﳱﺎ اﻟﻨﻘﺺ،
ﻓﻬﺬا ﳑﺎ =ﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ |ﻧﻔﻌﺎﱄ ،وﻫﻮ ﻗﺎﰂ ~ﲆ ﺗﻠ ّﻤﺲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻔ¢ﯿﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي ،وﱔ رﻫﯿﻨﺔ اﳌﻘﺪرة اﻟƒﴩﯾﺔ اﶈﺪودة اﻟﱵ ﻻ Œﺮﰵ ٔHﺑﺪا إﱃ اﳌﻘﺪرة اﻻٕﻟﻬﯿﺔ اﻟﱵ ;ﺸﻔﺖ ﻋﻦ
ٔHن اﻟﻘﺮٓHن ﻫﻮ~Hٔ " :ﲆ ﻣ¢ﺎزل اﻟﺒﯿﺎن و ٔ~Hﲆ ﻣﺮاﺗﺒﻪ ،ﻣﺎ ﲨﻊ وﺟﻮﻩ اﳊﺴﻦ و ٔHﺳRﺒﺎﺑﻪ ،وﻃﺮﻗﻪ و ٔHﺑﻮاﺑﻪ،
ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﻢ وﺳﻼﻣŸﻪ ،وﺣﺴRﻨﻪ وﲠﺠﺘﻪ ،وﺣﺴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ وﺳﻬﻮﻟﺘﻪ ~ﲆ اmﻠﺴﺎن،
ﺗﺼﻮرﻩ ~ﲆ jﺘﻪ ﺣﱴ ﳛ ّﻞ ﳏ ّﻞ اﻟﱪﻫﺎن ،ودﻻ hاﻟﺘ@ٔﻟﯿﻒ ﳑﺎ ﻻ
ووﻗﻮ~ﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘ•ﻮل ،و ّ
ﯾﻨﺤﴫ ﺣﺴRﻨﺎ وﲠKﺔ وﺳRﻨﺎء ورﻓﻌ ًﺔ ،وٕاذا ~ﻼ اﻟ•م ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﰷن  ÿﻣﻦ اﻟﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﻠﻮب وا¼ﳣﻜّﻦ
ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﻣﺎ ﯾﺬﻫﻞ وﳞﯿﺞ وﯾﻘﻠﻖ وﯾﺆ&ﺲ ،وﯾﻀ¦ﻚ وﯾﺒﲄ ،وﳛﺰن وﯾﻔﺮح ،و“ﺴﻜﻦ و=ﺰﰩ،
و“ﺸﺠﻲ وﯾﻄﺮب" 1وﻻ ّ
ﳏﺼ 6ﺗﻔﺎ~ﻞ ﺣﻘyﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ
&ﺸﻚ ﰲ ٔHن ﻣÍﻞ ﻫﺬا اﻟ•م إﳕﺎ ﻫﻮ ّ
اﻟﻘﺮٓHﱐ ،ﻓـــ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﯾﻌﻜﺲ ﺷﻌﻮرﻩ ﻛﻘﺎرئ واع ﲝﻘyﻘﺔ اﻟﺘﲋﯾﻞ ﻣﻦ ﺣyﺚ ﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﳐﺘﻠﻒ
ﲤﺎﻣﺎ ،وﻟ+ﺲ <Sﺴﺎ ٔHدﺑﯿﺎ ﻛﲈ ﺗﻮﳘﻪ اﻟﺒﻌﺾ.
ب< -ﺪﻟﯿﺔ ا ٕﻻزاªﺔ واﻻٕªﻼل :ﳌﺎ ﰷﻧﺖ ﻗﺮاءة "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻣŸﻮﻗﻔﺔ ٔHﺳﺎﺳﺎ ~ﲆ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻻٕﲺﺎز ،ﰷن ﻟﺰاﻣﺎ ٔHن ﯾﺪﺣﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺸRﳢﺎت اﻟﱵ اد~ﺎﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮٓHﱐ.
اﳌﻔﻮﻩ ﻗﺪرا fﺒﲑا ﻣﻦ |ªﱰام،
و اﳉﺪ=ﺮ ˆfîﺮ ٔHن اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺑK+ﺔ ﺑﻼﻏﯿﺔ ﲡﻌﻞ mﻠﺒﻠﯿﻎ ّ
و ïîﰷﻧﺖ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﱵ ٔHراد ﲢﺪﯾﺪﻫﺎ " اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ " ،ﻟﯿﺜƒﺖ ﺷK+ﺎ ﺟﻮﻫﺮ™ ﰲ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﳇﻬﺎ ،وﻫﻮ
ٔHن اﻟﻘﺮٓHن ٔHزاح ا¼ﳮﻮذج ا ٔ.ﻣÍﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﻓﲀن " ﻧﺼﺎ ﻣﺴRﯿﻄﺮا ٔHو ﻧﺼﺎ ّ
ªﺎﻻ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي اîي ) Hل إﱃ fﻮﻧﻪ ﻧﺼﺎ ﻣﺰاªﺎ" 2وﲡﺪر اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ٔHن "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
~ﻠﲈء اﻻٕﲺﺎز ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﱵ ﳚﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ~ﲆ در<ﺔ ~ﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼÎﺔ
واﻟﺒﯿﺎن ﻓyﻜﻮن ﻫﺬا ﻣ¢ﻄﻠﻘﺎ mﻠﱪﻫﻨﺔ ~ﲆ ﺑﻼÎﺔ وﺑﯿﺎن اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ.

 - 1ﻧﻔﺴﻪ277-276 ،
ٓ
Hٔ - 2ﲪﺪ ﯾﻮﺳﻒ ~ﲇ ،ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ دراﺳﺔ ﰲ اﳌﻮروث اﻟﻨﻘﺪي  ،149ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜŸﺒﺔ ا.داب.2008 ،
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Vﺎﲤﺔ
&ﺴRﺘ@ﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻫﺬا ٔHن ﺗﻠﻘﻲ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻟ ٕﻼﲺﺎز ﻫﻮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰ ٔ Hﻣﻦ ﻣ¢ﻈﻮﻣﺔ ﻗﺮاﺋﯿﺔ
ﻟﻬﺎ ٔHﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إ¼ﳱﺎ ~ﲆ ٔHﳖﺎ ﻣﻜŸﻔyﺔ ﺑﺬاﲥﺎ.ٔ ،ن ﺗﻠﻘﻲ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﻟ ٕﻼﲺﺎز ﳝﺜ ّﻞ ﻓﻘﻂ
ﻧﻔﻲ اﻟﻘﺮٓHن
ﻧﻔﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺮٓHن ،وٓHﺧﺮﻫﲈ ُ
زاوﯾﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ٔHﺳﺎﺳRﯿﲔ ۔ﻋﻨﺪﻩ ۔ ٔHوﳍﲈُ :
ﳰﻲ ﲡﺎﻩ اﻟﺸﻌﺮ ٕˆزاء اﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ.
mﻠﺸﻌﺮ وٕازاﺣ ُŸﻪ ﻛﻨﺎﰋ ﻟﻬﺬا اﳊﲂ اﻟﻘ ّ
وﯾﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳRﺒﻖ ﺑ@ٔن ªﺪو َد اﻧﻘﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﻦ Vﻼل اﺳﱰاﺗﯿﺠﯿﺔ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" اﻟﻘﺮاﺋﯿﺔ ،ﻣﻦ
ﻣ¢ﻄﻠﻘﻬﺎ إﱃ ﻣ¢ﳤﺎﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﱪﻫﻨﺔ و|ﺳRﺘﺪﻻل ~ﲆ ﳖﺞ اﻟﻘﺮٓHن و ﻧﻈﻤﻪ اﳌﻌﺠِ ﺰ ،وذ ïﻣﻦ Vﻼل
اﺧŸﺒﺎر اﻟﻘﲓ اﶺﺎﻟﯿﺔ ﰲ ا¼ﳮﻮذج اﻟﺸﻌﺮي ا ٔ.ﻣÍﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ˆﻟﻘﺮٓHن اﻟﻜﺮﱘ ،ﻟﯿﻜﻮن Nﰋ ذ ïﳇﻪ ﻫﻮ
ﳏﺎوﻟﺘﻪ fﴪ ٔHﻓﻖ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺸﻌﺮ :ﺮ ّﻣŸﻪ ،و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺬا ا ٔ.ﻓﻖ وﻓﻖ اﳊﻘyﻘﺔ اﻟﱵ =ﺮى "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ٔHﳖﺎ
ﻣﻘﱰﻧﺔ ﲟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮٓHن ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ.
وˆﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻓﺎٕن jﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ٔHﺳﺎﺳﺎ ﲜﻬﺎز اﻟﻘﺮاءة اîي ﺻﺎغ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻘﺮا„ﻦ اﳊKﺎﺟyﺔ
اﳌﻨﺎﺳRﺒﺔ ،وﻛﺘﺎﺑﻪ "إﲺﺎز اﻟﻘﺮٓHن" =ﻜﺸﻒ ﲻﻠﯿﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ Œﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻘﺮٓHن واﻟﻔﻌﻞ
Vﺎص ٔªHﺪﺛﻪ اﻟﺘﻔﺎ~ﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ )اﻻٕﲺﺎزي( وﻣŸﻠﻖ
ﺟﲈﱄ ّ
اﻟﻘﺮاﰄ ]ﯾﻪ ،ﰲ اﻧﺪﻣﺎج ٔHﻓﴣ إﱃ وﻗﻊ ٍ ّ
إﳚﺎﰊ.
وﯾﺒﺪو ﻣﻦ Vﻼل ﻣﺎ ﺳRﺒﻖ ٔHن ﻣﳯﺞ "اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﰲ ﲢﻠﯿ½ ﻟ ٕﻼﲺﺎز ،ﯾﺘKﲆ ﻣﻦ Vﻼل ﻣﺰ<ﻪ ﺑﲔ
<ﺎﻧﺒﲔ ﻣŸﺒﺎﯾﻨﲔ ،وﻫﲈ ﻣŸﻌﻠﻘﺎن ˆﻟﺮؤى اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﳌﻨÍƒﻘﺔ ﻋﻦ اﲡﺎﻫﻪ ا ٔ.ﺷﻌﺮي ،و اﻟﺮؤى اﶺﺎﻟﯿﺔ.
ٔHﻣﺎ ﻋﻦ اﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﱵ ﻗﺪWﺎ ﻓﻬšﻲ Œﳬﻦ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻٕﺟﺮاﰄ ﻣﻦ Vﻼل اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﱵ ﻗﺪWﺎ
Zﺸﳫﻬﺎ اﳌﳯﺠﻲ ،وﱔ اﻟﱵ ٔHﻓﻀﺖ ۔ﻋﻨﺪﻩ ۔ إﱃ fﴪ ٔHﻓﻖ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﲈ ٔHﺳﻠﻔ¢ﺎ.
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اﳌﺮاﺟﻊ
۔
۔
۔
۔

۔
۔
۔
۔
۔
۔
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